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研究成果の概要（英文）：Porous Coordination Polymer (PCP) is a material with a porous coordination 
network structure composed of metal ions and organic ligands, and is expected to be applied to gas 
adsorption, separation technology, catalysts, etc. Porphyrins form stable complexes with many metal 
ions and can introduce an interaction site such as a coordination bond in a peripheral portion, thus
 they are used as a component of various PCPs. we synthesized eleven  porphyrins having two pyridyl 
groups at 5, 15-position as ligating sites. The reaction of Mn(II) with these porphyrins under 
solvothermal conditions produced PCPs.In all cases, the single crystal X-ray structural analysis 
revealed these PCPs had isostructural hexagonal type networks possessing channels occupied by 
solvents molecules. Thermogravimetric analysis of PCPs revealed the guest molecules were liberated 
below 100 °C and the crystal lattice was stable up to 350 °C. The vacant PCPs were rehydrated 













様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 近年の多孔性配位高分子 (PCP),金属有機構造体(MOF)化学の発展はめざましく、ガス貯蔵・
ガス分離、触媒反応、高分子の選択的合成など多彩な機能を有する PCP, MOF が報告されてい

















による機能発現を目指した。PCP の構成要素であるポルフィリンとしては、図 2. に示す一連
の 5,15-ジ（4-ピリジル）ポルフィリン 1_H2〜9_H2, 空孔サイズを拡大するためにメソ位の置
























 1_H2〜8_H2 および 10_H2 と酢酸マンガン四
水和物を用いた溶媒熱合成により、目的の一次

























の TG-DTA 測定を空気流下、室温から 100 ℃まで















換基の種類によってことなり、チャネル内の環境が疎水性のより高い 3_Mn, 6_Mn, 7_Mn では
水分子の再吸着は全く起こらなかった。一方、2_Mn, 4_Mn, 5_Mn, 8_Mn, 9_Mn では部分的な
吸着が見られた。このように、一次元チャネルの空孔内部の環境の違いにより、水分子の吸脱
着挙動に違いがみられることが明らかになった。 




 以上のように、本研究の目的とする一次元チャネル内に水分子が配列した一連の PCP の合成
方法の確立とチャネル内水分子の配列の決定に成功した。しかしながら、研究期間内に誘電性・
プロトン伝導性等の電子物性の測定には至らなかった。 
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